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Hardening charact住民ticofαぬonsteels have been discussed by comparing the 
flow curves with the shape and distribution of cementite. The complicated 
microstructure state induding lamellar or granular cementite has been quantitatively 
estimated with one parameter， Sv， in stereology. Magnitude of intemal structure 
variable， A∞， αpable to expr田 shardening ability has been eva1uated仕omeach 
experimental flow curve in accordance with the random barriぽ'stheory. A good 
correlation between Sv and A∞ has been found. It is d紅江ied出athardening 
ability of lamellar cementite is largぽ than出atof granular cementite. These 
results suggest出atthe random barriers theory can be applicable for describing any 
plastic deformation of two-phase a110ys. 
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S55C SK5-1 SK5-2 SK5-3 
1ω3 ※ 1013 1ω3 
お4 276 お3 338 
3泊 271 お3 329 
640 576 610 778 
204 201 201 201 
26.3 37.9 26.6 15.2 














SK3-2 SK3-3 SK3-4 
1033 1053 1ω3 
485 512 511 
460 490 486 
725 837 部9
201 201 201 
29.5 21.5 18.5 
49.6 38.9 27.2 
※は受入れのまま
306 
できる内部状態変数の組合せはσy" ffi:;-Aω空間で I本の曲線で与えられる。図 2には各材料に対
する A∞と σysの関係を実曲線で.Aωとfisの関係を破線で示しており，両曲線の交点より任意の内
部構造変数の組合せを得ることができる。したがって，三つの変数のいずれかが既知なら他の二つ





















. S35C • SK3-1 ・S55C d. SK3・2
o SK5-1 A SK3-3 




























(d) SK5・1(c) S55C 
(f) SK5-3 (e) SK5-2 

















C 7 ) 
以上の評価方法によって得た各材料の Sy値を表3にまとめて示す。図 6には各試験片の Sy値と
炭素量 CC%)との関係を示すが. SK材の場合には C%の等しいものは同一材料である。なお，
炭素鋼の S35CとS55CのSy値については共析鋼に相当する SK5・3のSy値2.696にパーライト面
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